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With objective of monitoring variations in the Antarctic geosphere, we are performing precise geodetic and gravimetric 
measurements with VLBI, GPS, DORIS, superconducting gravimeter (SG), and tide gauge at/around Syowa Station. 
During the 52nd Japan Antarctic Research Expedition (JARE-52) overwintering period from Feb. 1, 2011 and  Feb. 11, 
2012, several malfunction happened in these measurements, but we could identify their causations and recover them. In 
the JARE-52 wintering period, the significant Earthquake occurred in the northeast Japan on Mar. 11, 2011, and gravity 
variations due to seismic wave and Earth’s free oscillation excited by the 2011 off the Pacific coast of Tohoku 
Earthquake were obtained from SG. We make a summary report of the monitoring of  the changes in the geosphere 





















 9月より、西の浦で、GPSブイによる潮位観測を実施したが、10月下旬から 12月下旬までの 2ヶ月間は、欠測なし
で連続データを得ることに成功し、験潮儀との比較を通じて、地球内部構造の調査に貢献した。 
 第 52次越冬期間中、日本では、3月 11日に大震災が発生した。超伝導重力計による連続重力観測では、この地震に
よる揺れ、ならびにこの地震で発生したい地球自由振動による重力変動が検出された。これらの観測結果も含め、本講
演では、第 52次越冬期間中の地圏モニタリング観測について報告する。 
  
 
 
 
